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Abstract
Crystallographic polarity in needle-shaped ZnO crystals was determined by utilizing the
intensity difference between (hkl) and (hkl) Laue spots resulted from the anomalous disper-
sion of X-ray near the K absorption edge wave length of Zn atom. The polarity obtained
agrees with the one determined by the difference in etching behavior on the cleaved surfaces
of the crystal. X-ray oscillation photographs did not show the existence of stacking fault in
the crystal.
A polar twin, which appears in the prismatic surface region of the crystal, frequently has
crystallographic (100) boundary planes with the matrix crystal. A possible model for the
atomic configuration of the polar twin is presented, in which, instead of Zn-O type bond,
Zn-Zn type and O-O type bonds are produced at (100) twin boundary and (001) twin plane.
However, it is supposed that lattice strain at these planes is very small and the surface
energies of these planes are not so high.
1.緒論
中心対称をもたないwurtzite型のZnO単結晶の極性は,結晶成長機構,結晶のmorpho-
logy, etch pitの形状,生成機構との関係について研究するため, Ⅹ線法, etch pit法によ
って調べられてきた｡ Mariano, Hannemanl'やHeiland, Kunstman, Pfister2:はZn原子
のK吸収端波長近くでのみⅩ線の異常分散によって, (hkl)斑点と(hkl)斑点との強度が異る
ことを利用してZnO結晶の極性を決定し,それを努開した相対する2つのbasal面のetch
され方の相異や, prism面上でのetch pitの形と比べてetchされ方, etch pitの形によっ
て, Zn面と0両との区別を行った｡我々もこの結果を利用し,壁間されたbasal面のetch
され方の相異によってZnO結晶の極性を決定し,結晶成長方向, morphologyと極性の関係
























































































求めた乱点の強度曲線(a) :波長1.265Åにおける両斑点の強圧. (b) :波長1.295A:二おける
両斑点の強度.
麦:計算から求めたFF*(1Ql)!FF*(101)と実験から求めた/(101)//(101)との比較




1.265 14.61 3.< -4.21 0.Q4 3.47 0.02 0.81 0.72





































第5図(a) : basal面に平行な剰聞面上のpolar twinのetch模様. (b) : (a)[判のtwin boundary





































band等が形成される｡ ZnO結晶のpolar twinはgrowth twinでありmatrix結晶との
問の歪がなるべく小さいようなtwin boundaryでmatrix結晶と接しながら, twinが成長
第11図●はZn原子, ○は0原子を示す.大円は紙面上にある原子を,小円は紙面より奥にある原
子を示す(a): (100)面Lの正常な原子配列. (b) : twin boundary ABの位置にZn Zn bond















(C)図でみられる(100)面と(001)面とに生じた面欠陥は, Zn-O bondがZn-Zn bond
や0-O bondに変化したことで,格子白身-原子間距離やbondの方向-は変形してい
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